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monitor	were	 conducted	 in	 order	 to	 explore	
the	difference	of	 consumers	characteristics	and	
spread	 factors	 for	 the	residential	environmental	
innovations.	The	target	residential	environmental	
innovations	were	 photovoltaics,	 efficient	 hot-
water	supply	machines,	energy-saving	household	
appliances,	eco-houses,	eco-friendly	cars.
　As	a	 result	 of	 the	 analysis	 of	questionanarie	
survey,	 the	 followings	 were	 clarif ied.	 The	
simultaneous	installation	rate	of	the	environmental	
innovations	were	 high	 on	 the	whole,	 but	 the	
simultaneous	installation	rate	of	photovoltaics	and	
an	environment-friendly	cars	were	not	relatively	
high.	 And	 it	 became	 clear	 that	 consumers	
characteristics	 changed	 with	 types	 of	 the	
residential	environmental	 innovations.	Especially	
the	 consumers	 for	 energy-saving	 household	
appliance	and	eco-houses	had	the	high	sensitivity	
to	 the	others	 trend	of	global	warming	and	 the	
high	degree	of	participation	to	the	social	activities	
about	global	warming.	On	 the	 other	hand,	 the	
consumers	 for	photovoltaics	 and	environ-ment-
friendly	 cars	 did	 not	 have	 the	 high	 degree	 of	
global	warming	consciousness	and	actiones.
Keyword: residential environmental innovation, 
grobal warming conciousnesl, Iida 
City, questionnaire survey
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総務省調査 8）によれば、30 代 95％、40 代 94％、50 代
87％であり、インターネット利用者であることによるサ
ンプルの偏りは小さいと考えられる。


































WEBモニターに登録している 30 代～ 50 代の男女
持ち家（一軒家）在住かつ家計決定権のある者に限定
・住宅用太陽光発電システム既設置者（n=300）
	（30 代，40 代，50 代で各 100）
・住宅用太陽光発電システム未設置者（n=600）
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注）	数字は、表側の設備の設置者における表頭の設備の設置率（あるいは採用率）を示す . ＊はχ2 検定の結果の有意確率（両側）水準
を示し、＊＊：1％以上、＊：5％以上である。網掛けは有意確率 1％以上の組み合わせを示す。
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Levene の検定結果として 5%水準でＦ値が有意である（等分散が仮定されない）場合を示す。網掛けは有意確率 1％以上の組み合
わせを示す。
注）	数字は設置有無による平均値の差。＊はｔ検定の結果の有意確率（両側）水準を示し、＊＊：1％以上、＊：5％以上である。＃は
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（図 -1）。RMSEAは 0.05 以下、CMIN/DF は 2 以下が適
合性の基準とされ、またCFI は 1 に近いほど適合度が高




5％以上である。＃は Levene の検定結果として 5%水準でＦ値が有意である（等分散が仮定されない）場合を示す。網掛けは有意
確率 1％以上の組み合わせでかつ、平均の差がプラスの場合を示す。
n=900
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